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  Today, wine and food have long been regarded as an important 
component of the tourist experience. They are featured not only in 
tourism advertisements and promotion at the destination but also the 
extent to which they contribute to tourist attractions that plays the role 
in rural tourism development. The purpose of this research is to reveal 
the regional development of wine tourism and its spatial structure that 
is based on the development process of each winery in Hunter Valley, 
Hunter region, New South Wales, which is an Australian rural area. 
Wine tourism does not only mean tasting or purchasing wine in 
wineries, but also experiencing the whole process and understanding 
the food culture that goes hand in hand with the whole wine production 
in this area. The process includes the fermentation process from 
harvest to dine and the viticulture and its landscape. All these 
activities are used to build wine tourism in this area. Naturally 
socializing with local people and winemakers, experiencing the rural 
life that is related to the wine industry, as well as learning the history 
of this area are recognized as the main reasons of visiting wine 
regions. As Saitoh (2010) mentioned that wines reflect their localities 
and enable us to form an image of the landscapes and the smell of the 
regions from drinking the wine. It is significant to review how this area 
has been developed as a wine tourism region by merging factors such 
as climate, society, economy, history and culture in this area.  
Hunter Valley is located approximately 3 hours north of Sydney and 
this region has played a role in the history of Australian wine as the 
first wine regions where viticulture started in 19th century. Five main 
regions in Hunter Valley – Pokolbin, Mount View, Broke, Wollombi and 
Cessnock - consist of Hunter Valley Wine Country. We focus on 
Pokolbin area that plays a key role in wine tourism in Hunter Valley. To 
capture the characteristics of wine tourism, statistics analysis and 
interview data are analyzed. 
 Regarding the spatial structure, from 1990’s, most of the wineries 
were located along the main road so that it was easier to transport the 
products to markets in the cities such as Newcastle and Sydney, 
which was the main purpose because at that time wine tourism had 
not been developed. Afterwards with the improvement of the highways, 
the vineyards in surrounding areas also developed and it was also 
dispirited. Such a dispersive structure reflects the landform of Hunter 
Valley. The increase in interest of the product by the society led more 
people to visit the area and encouraged them to purchase the 
products. As a result of analyzing the location of each winery, wine 
tourism in this area had been established from late 1990’s. However 
after 2000’s the establishment of new wineries has stopped but other 
attractions such as accommodations, restaurants and weddings had 
increased. New trends and restructuring were also seen in this area. 
  So as to capture the new trends, we divided wineries into two 
patterns; large-scale wineries and small-scale wineries. As for the 
small-scale wineries, they do not promote wine tourism but have 
developed from dealing with the small amount of visitors. We can 
place the small-scale wineries as the traditional wine tourism. On 
other hand the large-scale wineries do not only produce wine but also 
have other multiple attractions such as coping with wine tourism, 
which turned into a mass tourism attraction. These wineries attract 
visitors from within and outside the country too which is why they use 
greater land for their business as compared to the small-scale 
wineries and thus the special structure and establishment in the 
surrounding areas is favorable to them. 
Wine tourism in Hunter Valley has been changed into a one that has 
a focus on the large-scale wineries. However, it also means an 
oligopoly market of the specific large-scale wineries, due not to have 
any relationships between large-scale and small-scale wineries 

























ハ ン タ ー バ レ ー は 、ニ ュ ー サ ウ ス ウ ェ ー ル ズ 州 の 東 海 岸 中 央 部 に
位 置 し 、ポ コ ル ビ ン 、ブ ロ ー ク 、ラ ブ デ ー ル 、シ ン グ ル ト ン 、 ウ
ォ ロ ン ビ ー 、 セ ス ノ ッ ク の 6つ の 地 区 で 形 成 さ れ て お り 、 2 0 1 4年
現 在 、 1 4 7軒 の ワ イ ナ リ ー が 展 開 し て い る 。 本 研 究 は 、 ハ ン タ ー
バ レ ー の ワ イ ン ツ ー リ ズ ム の 中 核 的 な 役 割 を 担 う ポ コ ル ビ ン 地
区 に 注 目 し 、そ こ に 立 地 す る 6 6軒 の ワ イ ナ リ ー を 対 象 に ワ イ ン ツ
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表 1 ハンター地域における人口増加率（1991-2011）  





写真 1 ブドウ畑を一望できるレストラン  
写真 2 ワイナリーツアー  
写真 3 ポコルビン地区の風景  
写真 4 サイクリングには適さない道路環境 (1) 
写真 5 オーガニック商品の展開  
写真 6 ハンターバレーで作られたオリーブオイルの試食販売  
写真 7 熱気球体験  
写真 8 馬車の乗車体験  
写真 9 試飲シート  
写真 10 チーズやクラッカー  
写真 11 オリジナルグッズの販売  
写真 12 テイスティングコーナー  
写真 13 グループテイスティングルーム  
写真 14 オリジナルグッズの販売 (2) 
写真 15 ブドウ畑の景観  
写真 16 各施設を示す看板  
写真 17 エリアマップ  
写真 18 試飲の様子  
写真 19 試飲有料のワイナリー  
写真 20 ビジターセンターの様子  
写真 21 サイクリングに適さない道路環境 (2) 
Ⅰ はじめに  
1. 研究背景  
















































2. ワインツーリズム  
WTO (World Tourism Organization) が、ワインツーリズムを“The 
activities of persons travelling to and staying in places outside their usual 
















・ワイナリーで食事をすること（写真 1）  
・ワイナリーツアーへの参加（写真 2）  
・ワイン生産者との交流  




なり観光行動につながる、2 つのパターンがあると定義した。  
 
写真 1 ブドウ畑を一望できるレストラン  




写真 2 ワイナリーツアー  
  （2014 年 5 月  筆者撮影）  
 
図 1 ワインツーリズムにおけるアクティビティ /目的地のモデル  
（C. Michael 1998 より作成）  
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トラリア州のマーガレットリバーなど、国内に 65 か所以上、約 2700 軒の
ワイナリーが展開している 1)。そのうちのおよそ 75％が創立 25 年以内の比
較的歴史の浅い企業であることからわかるように、ハンターバレーにおける












2-2) 日本におけるワインツーリズム  
寺内（2003）を参考に、日本におけるワイン産業の歴史についてみてい
く。日本では現在まで 5 回のワインブームがあったといわれている。  






























4. 研究対象地域  
本研究の研究対象地であるハンターバレーは、オーストラリア最大都市で
あるシドニーから北へおよそ 150km 離れたハンター地域 2) （図 2）、




















ッスルからの車でのアクセスに優れており、特に The Hunter Expressway
が 2014 年の終わりに開通したことでハンターバレー・ニューカッスル間の







レーの観光地化を可能にしてきた（図 4,5）。  
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 図 2 ハンター地域  
（Hunter Regional Plan 2013-23 より引用）  
 
図 3 セスノック LGA 




図 4 ニューサウスウェールズ州におけるブドウ収穫面積  
（農業センサスより引用）  
 





4-1) 研究対象地における人口推移  
 
表 1 ハンター地域における人口増加率（1991-2011）  
 
（Cessnock Economic Development Strategy より引用）  
 
ハンター地域における人口は 650773 人で（2012 年現在）、ニューサウス
ウェールズ州全体の 8％程度を占める。人口のほとんどが港から 25km 圏内
に居住しており、またその半数以上がニューカッスル市、もしくはレイクマ
ッコーリー市に住む。2011 年の統計情報によると、セスノック市の人口は
50840 人だった（表 1）。2006 年から 2011 年にかけ、セスノック地区の人
口増加率はハンター地域で最も高く、さらにニューサウスウェールズ州全体
でも 3 番目の増加率と、近年都市化が進められる、発展の著しい地域である。 
 






199100% 1996 2001 2006 2011
% of Region
2011
Cessnock 4384900% 44,362 45,204 46,206 50,840 8.2
Lake Maquarie 16202600% 170,495 177,619 183,138 189,006 30.5
Maitland 4690900% 49,941 53,803 61,880 67,478 10.9
Newcastle 13130500% 133,686 137,307 141,753 148,535 23.9
Port Sthephens 4373500% 51,288 56,677 60,484 64,807 10.4
Lower Hunter Sub-region 42782400% 449,772 470,610 493,461 520,666 83.9
Dungog 736500% 7,658 7,901 8,062 8,318 1.3
Gloucester 465000% 4,816 4,687 4,802 4,877 0.8
Great Lakes 2599900% 28,609 31,384 32,766 34,430 5.5
Muswellbrook 1511100% 15,562 14,796 15,236 15,791 2.5
Singleton 1866100% 200,133 20,384 21,937 22,695 3.7
Upper Hunter 1408300% 13,941 13,825 12,976 13,754 2.2
Upper Hunter Sub-region 8586900% 90,719 92,977 95,779 99,865 16.1















うち、Hunter Valley Wine Country Tourism に加盟する 101 軒のワイナリー
を対象とした４）（図 6）。そのうち、ハンターバレーの中心であり、観光客
の玄関口であるポコルビン地区 5)に展開する 66 軒のワイナリーについて検












図 6 ハンターバレーにおけるワイナリー分布  
（HVTA6）ホームページより筆者作成）  
 
図 7 現在のポコルビン地区におけるワイナリー分布  
（HVTA ホームページより筆者作成）  
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 図 8 6 つの地区で形成されるハンターバレー  




写真 3 ポコルビン地区の風景  
  （2014 年 2 月  筆者撮影）  
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Ⅱ オーストラリアにおけるワインツーリズムの位置づけ  
1. オーストラリアのワイン産業からみたワインツーリズムの位置づけ  




























 1-2) オーストラリアにおけるワイン生産業・ブドウ栽培  
 オーストラリアおよびニューサウスウェールズ州におけるワイン用ブド
ウ生産量変化について考察する。  
2012 年のオーストラリアでは、148509ha のブドウ畑で 166 万トンのブ
ドウが収穫され、110 万トンのワインが生産された。2012 年の世界の輸出
用ワインのうち 8.8%がオーストラリア産（世界 4 位）であり、生産量は世




ウ ス ウ ェ ー ル ズ 州 は 西 オ ー ス ト ラ リ ア 州 に 次 ぐ 26% ほ ど で あ っ た
（39037ha）。  











 図 12 ワイン用ブドウ生産量（ニューサウスウェールズ州）  
（農業センサスより筆者作成）  
 






















































図 14 ワイン用ブドウ栽培面積（ニューサウスウェールズ州）  
（農業センサスより筆者作成）  
 
図 15 ワイン用ブドウ栽培面積（オーストラリア）  
（農業センサスより筆者作成）  
 

















































リアにおけるそれのわずか 1.8%にあたり、国内 13 位である。ニューサウ
スウェールズ州内でみてみると、ブリスベンにほど近い The 
Riverina-Murray area における栽培面積が州の 74%を占め、ハンターバレー
はわずか 6.8%であった（図 9）。さらにそのうち、赤ワイン用のブドウは州




図 9 ニューサウスウェールズ州におけるブドウ畑の割合  











状況にあることは否めない。2008-09 年から 2011-12 年にかけ、ブドウ生産
者は 277 名から 207 名と 25.7%減少したほか、生産量は 60%減少、栽培面























表 2 ハンターバレーにおけるブドウ栽培面積と生産量  
 
（Economic Development Strategy より筆者作成）  
 















2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 % Change
2008/9-2011/12
Red Wine Grapes 256 193 Not Published 178 -30.5%
White Wine Grapes 220 201 176 -20.0%
Total 277 229 207 -25.3%
Red Wine Grapes 1825 1499 1298 1153 -36.8%
White Wine Grapes 2670 2038 1770 1511 -43.4%
Total 4995 3537 3068 2664 -40.7%
Red Wine Grapes 9126 4920 2136 -76.6%
White Wine Grapes 17285 9597 8418 -51.3%
Total 26411 13886 10554 -60.0%
Red Wine Grapes 5.1 2.9 2
White Wine Grapes 6.5 4.8 6
Total 5.9 4.0 4
Business (number)
Area under Cultivation (ha)
Production (t)
Yield (tonnes / ha)
21 
 





日、ハンターバレーのワインツーリズムに貢献する Tyrell’s Wine や















































ェアは大きく、鉱山は年間 2 億トン、国全体の 80%に相当する量の石炭を










国全体の 80%に相当する量の石炭を排出しており、さらに 2035 年には石炭
の世界消費量が 2008 年の 60%増しになるという予測もあることから、今後
の展開が注目される  
 





に由来するものだからである（斎藤  2010）。  
オーストラリアの地理的呼称制度は、ゾーン（地域）、リージョン（地区）、
サブリージョン（小地域）の 3 つに分類される（図 11）。ハンターバレーは、
Hunter Valley（ゾーン）、Hunter（リージョン）、 Broke Fordwich、Pokolbin、








図 11 オーストラリアにおける地理的呼称制度  
（C. Michael 1998 より筆者作成）  
 
 











 図 16 2009 年 3 月-2014 年 9 月  国内観光客数（日帰り）  
(Destination NSW より作成) 
 
 
図 17 セラードアにおける平均売上高（2012）  
 (Hunter Valley Annual Report 2012 より作成) 
 










2-1) ハンター地域における観光ビジョン  




























3. 各アクティビティについて  
3-1) 宿泊施設  
 Hunter Valley Wine Country Tourism の調査によると、ハンターバレーに
には現在 124 軒の宿泊施設が展開している 9)。  
 
 
図 18  2012 年月別客室稼働率  
（Hunter Valley Wine Country Tourism Monitor 2012 Annual Report より筆者作成） 
 
図 18 は、Hunter Valley Tourism Association に加盟しているすべての宿泊







図 19 平日・週末客室稼働率の月別変化  




月・4 月・9 月・10 月・11 月の稼働率が高くなっているのに対し、平日の
客室稼働率は年間を通してほぼ横ばいで、大きな変化はみられない。ニュー







ートや音楽のフェスティバル、5 月の Lovedale Long Lunch や 6 月の Hunter 
Valley Wine & Food Mount、7 月の Chocolate Festival といった食のイベン




 3-2) サイクリング  
 
写真 4 サイクリングには適さない道路環境(1) 
（2014 年 3 月  筆者撮影）  
 
 現在、ハンターバレーには 2 か所のレンタサイクル事業が存在し、その
両方がポコルビン地区に位置する。本研究の実地調査をするにあたり筆者は、




















写真 5 オーガニック商品の展開  




写真 6 ハンターバレーで作られたオリーブオイルの試食販売  
（2014 年 4 月  筆者撮影）  
 
 










3-6) その他アトラクション  








写真 7 熱気球体験  





 写真 8 馬車の乗車体験  




Ⅲ ハンターバレーにおけるワインツーリズムの地域的展開  





2. 分布の年次変化からみたハンターバレーにおける発展プロセス  
 今回対象とする 66 軒のワイナリーについて、4 つの年次について大小二
つの規模に分類し、立地展開を地図化した。年次は①1900 年まで、②1900
年から 1984 年、③1985 年から 1999 年、④2000 年から現在の 4 分類とす
る。これは、ワイナリーでの経営者の聞き取り調査と、Paul ら（2013）の
分類方法を参考にした。  
 1900 年前後におけるワイナリーの立地は（図 22）、ポコルビン地区のメ






での展開図をみてみる（図 23）。この時期になると、Wine Country Drive 周
辺をはじめとした Broke Road 以北への展開が始まり、その後 Hermitage 
Road の発展と、主要道路外への立地展開がみられる（図 24）。Hermitage 
Road は中心部から離れ、バスなどの公共交通手段もないことから、自家用
車もしくはツアー会社を利用しないと行きにくく、本調査では詳細な調査は







図 22 1900 年以前開業のワイナリー分布  
（HVTA ホームページより筆者作成）  
 
図 23 1984 年以前開業のワイナリー分布  




図 24 1999 年までに開業のワイナリー分布  















図 25 ポコルビン地区中心部の地形  





図 26 Hermitage Road 周辺の地形  










図 27 2011 年現在のポコルビン地区におけるワイナリー分布  
（HVTA ホームページより筆者作成）  
 
3. 規模別にみたワイナリー分布の年次変化  
 
図 28 規模別分布  










図 29,30 より、イギリスの植民地であった 1900 年前後までは、大規模施設







図 29 小規模・1900 年以前開業のワイナリー分布図  






図 30 大規模・1900 年以前開業のワイナリー分布図  
（HVTA ホームページより筆者作成）  
 
 
図 31 小規模・1984 年以前開業のワイナリー分布図  




図 32 大規模・1984 年以前開業のワイナリー分布図  
（HVTA ホームページより筆者作成）  
 
1984 年までには、大規模施設は Broke Road 以北への展開、特に Wine 














図 33 小規模・1999 年以前開業のワイナリー分布図  
（HVTA ホームページより筆者作成）  
 
図 34 大規模・1999 年以前開業のワイナリー分布図  




図 35 2011 年現在の小規模ワイナリー分布図  
（HVTA ホームページより筆者作成）  
 
図 36 2011 年現在の大規模ワイナリー分布図  
（HVTA ホームページより筆者作成）  
その後、2000 年以降現在までに新たに新設されたワイナリーは少なく、










図 20 結婚式催行数の年次変化  














図 21 結婚式催行人数およびゲスト人数の月別変化  
（Hunter Valley Wine Country Tourism Monitor 2012 Annual Report より筆者作成） 
 
こうした取り組みからも見て取れるように、近年ハンター地域における観






















4. 各ワイナリーの特徴  










ーバレーのメインロードである Broke Road から 1 本北に位置し、比較的立
地もよい。自転車でも来訪しやすいワイナリーであった。ブドウ畑もすべて
自社のものであり、ワイナリー周辺に広がるもののほか、Upper Hunter と





写真 9 試飲シート  
（2014 年 2 月  筆者撮影）  
 
写真 10 チーズやクラッカー  
（2014 年 2 月  筆者撮影）  
 











写真 11 オリジナルグッズの販売 (1) 
（2014 年 4 月  筆者撮影）  
 










販売するなど、他のワイナリーと異なる部分が多くみられた（写真 14）。  
 
写真 12 テイスティングコーナー  
（2014 年 4 月  筆者撮影）  
 
 
写真 13 グループテイスティングルーム  
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（2014 年 4 月  筆者撮影）  
 
 
写真 14 オリジナルグッズの販売(2) 



















写真 15 ブドウ畑の景観  
























ういった近年の傾向に対し、Lakes Folly や Tyrell’s Wines といったハンタ
ーバレーのワイン産業の先駆者といわれた歴史あるワイナリーほど、自社の






業を行う Pokolbin Brothers Wine のオーナーは、Palmers Lane 沿線に立地



































写真 16 各施設を示す看板  
（2014 年 3 月  筆者撮影）  
 
写真 17 エリアマップ  





写真 18 試飲の様子  
（2014 年 4 月  筆者撮影）  
 



















写真 19 試飲有料のワイナリー  























写真 20 ビジターセンターの様子  
（2014 年 5 月  筆者撮影）  
 




































写真 21 サイクリングに適さない道路環境(2) 
（2014 年 4 月  筆者撮影）  
 






























15 年前がピークで、今はそれほど魅力的な地域とはいえない状況である。  
ウェディング事業・会議としての利用以外の新しい取り組みとして、新し
い幹線道路（ the Hunter Expressway）開通に伴い観光客向けの新しいツア
ールート「 the Hunter Valley Way」が考案された（図 37）。ハンターバレー
周辺地域はワイナリーだけでなく、美術館や、国立公園でのバードウォッチ
ングといったアクティビティ、キャンプに適した土地など多くの魅力があ




 図 37 新しい観光ルート ”the Hunter Valley Way” 












































り調査においては、Hunter Valley Visitor Information Centre の Rhiannon 










1) オーストラリア政府観光局公式サイト http://www.australia.com/jp/参照。 
2) ハ ン タ ー 地 域 (Hunter Statistical Division) は 、 Cessnock, Dungog, 
Gloucester, Great Lakes, Lake Macquarie, Maitland, Muswellbrook, 
Newcastle, Port Stephens, Singleton and Upper Hunter Shire の 11 の Local 
Government Area(LGA)で構成される。  
3) LGA とは Local Government Area の略称で、オーストラリアの地方公共
団体を指す。  





スノックの 6 つの地区で形成されている。また、Cessnock, Singleton, 
Muswellbrook, Upper Hunter, Dungog, Port Stephens の 6 つの Local 
Government Area にまたがる。  
6) Hunter Valley Wine & Tourism Association の略称。  
7) こ の 協 議 に は 、 Winemakers’ Federation of Australia, Wine Grape 
Growers’ Australia, the Australian Wine and Brandy Corporation, the Grape 
and Wine Research and Development Corporation が参加した（Economic 
Development Strategy 参照）。  
8) 「オーストラリアワインの父」と呼ばれ、ヨーロッパからオーストラリ
アへ初めてブドウの苗を持ち込んだ人物。  
9) 2012 年現在、Hunter Valley Wine Country Tourism に加盟しているワイナ
リー  
10) 週末とは、金曜日・土曜日の客室稼働率を指す。  
11)「HUNTER VALLEY WEDDINGS」参照。  
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